and P. plumbeltarsu~ Swinh; but all its other characters, such as size, proportions, bill, and colouring, are those of P. 3orealis.
Hab. : Pamir, Ferghana, Western Central Asia. 255. Ridgwayia n. g. L. S t ej n e g e r, Prec. Un. St. Nat. Mus. Vol. 5 [Febr. 13, 1883 ] p. 460.
Gonys very short, being shorter than two-fifths of the commissure, so that the chinangle is considerably produced before the line of the nostrils. Tail double rounded. Typus: Turdus pinicola Scl.
256. Turdus ignobilis maculirostris. H. v. Berlepsch, Prec. Z. S. London 1883 p. 538. T. ignobili, ex Begot% maxime affinis, sed differt restri dimidie apicali flare; coloribus praecipue in pectore pallidioribus, dorso cure alis et cauda extus olivascentioribus, tectricibus subcaudalibus magis brunneo maculatis.
Hab.: Chimbo, Western Ecuador.
Die V~gel )Iadei~ras.*) Von
W. Hartwig.
Da seit mehr als 30 Jahren tiber die V(igel Madeiras (besenders tiber dessen BrutvSgel) nichts Zusammenhiingendes und Ausftlhrlicheres gesehriebeu worden ist, so dtirfte es vielleieht angezeigt sein, racine Beobachtunsen, welche ieh in den ersten vier Monaten des Jahres 1886 dort machte, zu verSffentliehen.
Wenn ieh der Kiil ze wegen in meineu Ausfiihrungen yon den V(igeln Madeiras und yon Madeira spreche, so bemerke ieh hier um Missverstiindnissen vorzubeu~en, dass in all den F~tllen, we dies nicht besonders hervorgehoben wurde, die gauze MadeiraGruppe darunter zu verstehen ist. Hierzu geh~iren ausser Madeira selber noeh Porto "Santo mit einigen ganz in der ~the liegenden Inselchen und die drei Dezertas.
Die gauze Gruppe ist rein vulkanischen Ursprungs. Sie besteht zum allergrSssten Theile aus Basalt-und Goldhiihnchen-Charakter durchaus nicht, ist aber lauter als der Gesang unserer beiden Goldh~hnehen und erinnert dadurch und aueh durch die 15ngere Melodie an deu Gesang unseres ZaunkSnigs.
17. April: Um 91/4 Uhr brach ieh nach dem reizend gelegenen Dorfe Camacha auf; es liegt nordSstlich yon Funchal und etwa 800 Meter tiber dem ~eere. Seine Entfernung -con der Hauptstadt Madeiras betriigt nicht ganz 11/~ Meile. Hier oben im Garten des Herrn Franzisco :NuDes entdeekte ich in einer Hecke aus Buchsbaum~ Azaleen und Kirschlorbeer 2 Exemplare des Bisbis. Es ist ein niedliches kleines Viigelchen, welches sich genau so wie unsere GoldhShnchen betrSgt. Seine Griisse scheint etwas betr~tchtlicher zu sein. Beide V6gelchen liessen sich in einer Entfernung yon etwa 10 Schritten einige Minuten lang yon mir beobaehten. Von seiner lebhaft orangefarbenen Krone habe ich nichts bemerken kSnnen; es waren also wohl Junge oder Weibchen, bei welehen ja die Krone bedeutend matter ist und beim schnellen Heramhtipfen weniger leicht bemerkt werden kann. --Das Thierchen wird yon den Landleuten sehr geschont, ja, ~thnlich wie bei uns die Schwalben, verehrt. Herr Frauzisco ~unes wollte sich durehaus nicht dazu verstehen, mir Eier yon *) Nach yon Kittlitz (Cab. Journ. f. Ornith. 1862~ 357) soll er Aehnlichkelt mit Anth. aquaticus des Riesengebirges haben. Dem muss ich widersprechen: dazu ist er (selbst im Winter l) zu hell, auch ist er kleiner.
dem VSgelchen zu besorgen, obwohl dasselbe jiihrlich in seinem Garteu briitet.
Das Nest soll der Vogel mehrere Jahre hintereinander benutzen, dabei jedes Jahr neue Baustoffe auf die alten hiiufend und so dasselbe allmi~hlich erhShend; es soll ziemlich tief und sehr ktinstlich sein.
11. Sylvia atr¢cap~ZZa L. Der MSnch ist einer der hiiufigsten VSgel Madeiras und der beste aller Siinger dieser Insel; darum sieht man ihn auch vor jedem ttause in Kafigen, welche oft sehr geschmaekvoll, ja kfinstlerisch aus Rohr (Arundo donax L.) hergestellt sind, hitngen.
Ieh theile fiber diesen Vogel am besten wieder meine Tagebuch-Aufzeiehnungen mit:
12. Jan.: Im Jardim novo bemerkte ich verschiedene Exemplare. --Vor meinem Fenster s e h m a t z t e n fortwiihrend mehrere PlattmSnche im Zuckerrohr und im Wein. --13. Jan.: Der MSneh giebt denselben schmatzenden Ton yon sieh, wie w~ihrend des Winters unsere KiifigvSgel dieser Art.
14. Jan.: Im Jardim novo (Stadtgarten) ist der MSnch sehr h~tufig und dreist; es schein~ bedeutend mehr M~innchen als Weibchen zu existiren.
15. J a n.: Der hiesige Plattmiinch ist etwas kr~ftiger als der deutsche, auch geht scheinbar die schwarze Kappe etwas welter nach hinten, als beim unsrigen. Bei einem Exemplare im K~fige sah ich heute, dass yon der schwarzen Kappe sigh ein immer matter werdender und spitz zulaufender brliunlicher Streifen bis in den Nacken zog. 20. J a n. : Vorgestern und gestern babe ich einen PlattmSnch im Bauer leise zwitschern, aber noch nicht laut singen hSren. Die MSnche im Freien singen fiberhaupt noeh nicht. Webb. et B.) babe ich wenig Nachrichten sammeln kSnnei1, da ich nicht hinauf bis in die HShen seines im Winter etwas unwirthlichen Wohngebietes drang und viele der einheimischen Jigger, welche 5fter da oben jagen, ihn nieht einmal dem Namen nach kannten. Nach allem, was ich yon den Wenigen, die ihn aus eigener Ansehauung kannten, in Erfahrung bringen konnte, ist er selten. Sein Nest und seine Eier kannte Niemand. --1871 erlegte Godman 7--8 Sttick (Ibis 1872, 211).-
